Vietnamese Labor Migration to South Korea : Government Policies, Social Capital, Labor Exporting Agencies, and Chain Migration by チェ, ホリム
Title韓国へのベトナム人移住労働 : 政策, 社会資本, 仲介業および連鎖移住
Author(s)チェ, ホリム












Vietnamese Labor Migration to South Korea:
Government Policies, Social Capital, Labor Exporting Agencies,
and Chain Migration *
CHOI Horim**
Abstract
This study investigates the sustaining background of Vietnamese labor migration to Korea based on the 
interpretation of political and social contexts found in Vietnam.  It also focuses on national policies, the 
social capital of locality, chain-migration process, and the roles of agencies as key factors in Vietnam’s 
transnational labor migration.  International labor migration is one of the most important parts of the state’s 
projects for socio-economic development of Vietnam, which has been extensively shaped, directed, and 
promoted by government policies since the 1980s.  However, international migration is a kind of family 
and community business arbitrarily operating at a local level.  Labor recruiting activities have been main-
tained in the context where local actors have been afforded significant capacity to mediate and manipulate 
the framework of policies and agreements created by  governments.  Even since the Korean Language 
Proficiency Test became the sole official qualifying procedure for labor migration under the Employment 
Permit System of Korea,  private recruiting businesses have still  been operating by relying on the support 
of networks of locality to smoothly negotiate  the processes of gaining certificates.  In attempting to gain 
this support, the building and cultivation of social ties with local state officials has constituted an important 
mechanism.  In addition, “chain migration” has raised the possibility of successful migration to and settle-
ment in Korea.
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移住労働者が経験する適応と葛藤の問題に焦点がおかれてきた［권기철 他 2005; 박경태 他
1999; 박배균 2004; 설동훈 1998; 이수자 2004; 전형권 2006など］。ベトナムや国外の研究者によ
るベトナム人労働者の海外移住に関しては，統計や政府資料による概括的な分析に基づいたベ
トナム海外移住労働の現状についての研究が一部発表されたが［Abella 2003; Dang Nguyen Anh
2008; Dang Nguyen Anh et al. 2003］，移住労働の政治的・文化的背景および移住過程に関して深
く掘り下げた研究は少ない［채수홍 2007参照］。一般的に，東南アジアにおける移住労働現象
に関する論議は，冷戦以後のグローバリゼーション（globalization）過程を基本的な背景として
きた［Asis 2004; Castles 2002］。ベトナムにおいても，海外移住が急増する背景として，特に
1986年のドイモイ（Đổi Mới）政策以後のグローバリゼーションの影響力が持続的に拡大して

















































働力輸出体系」（labor export system）によるものへと移行した［Dang Nguyen Anh 2008: 2–3］。1）
1991年，労働傷病兵社会省（MOLISA）傘下に移住労働の受け入れ国家と労働力輸出協約を交
















































［Bộ Luật Lao Động］を通過させたことで法制化された。以後の労働力輸出および，これに係わ
る問題は，この法律の規定に基づくようになった。これにより，1995年 1月 20日に「ベトナ
ム人労働者の海外派遣に関する指示および議定」第 7号政府議定［Nghị định số 7/CP］が発効
され，第 370号議定［Nghị định số 370/HDBT］と置き換えられた。1996年には，第 8回共産党
大会で「新たな市場原理に基づいた海外労働力輸出を拡大するため，多くの経済部門の企業と
機関が参加するようにし，政府がこのような活動を管理，海外移住労働輸出を奨励する」とい





第 41号指示を実現するため，1999年 9月 20日，政府は「契約労働者・専門職人材海外派遣





行細則第 81号議定」［Nghị định số 81/2003/ND-CP］を発表した。ようやく国会は，第 11期国
会の第 10回会議において 2006年 11月 29日，「契約によって海外へ働きに行くベトナム人労働
者に関する法」［Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng］を通過さ










年度の合計は 12,950人ではなく 12,959人，マレーシアの合計は 162,261人ではなく 162,279人，全合
計は 578,292人が正しいと思われる。
表 1　主な受容国別ベトナムの労働力派遣実績（1992–2007年）3） （単位：人）
年 合計 韓国 台湾 日本 マレーシア その他
1992 810 210 0 0 0 600
1993 3,960 3,318 0 164 0 478
1994 10,150 4,781 0 382 0 4,987
1995 7,187 5,270 0 286 0 1,631
1996 12,950 7,826 0 1,046 0 4,087
1997 18,470 4,880 191 2,227 0 11,172
1998 12,240 1,500 1,697 1,896 7 7,140
1999 21,810 4,518 558 1,856 1 14,877
2000 31,500 7,316 8,099 1,497 239 14,349
2001 36,168 3,910 7,782 3,249 23 21,204
2002 46,122 1,190 13,191 2,202 19,965 9,574
2003 75,000 4,336 29,069 2,256 38,227 1,112
2004 67,447 4,779 37,144 2,752 14,567 8,205
2005 70,594 12,102 22,784 2,955 24,605 8,148
2006 78,855 10,577 14,127 5,360 37,941 10,850
2007 85,020 12,187 23,640 5,517 26,704 16,972
合計 578,274 88,700 158,282 33,645 162,261 135,386
構成比（％） 100.00 15.34 27.37 5.81 28.06 23.42
資料：［MOLISA 2008; Đào Công Hải 2008引用］
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4) ベトナム人の海外移住労働者の送金額は，2000年の 12.5億ドルから 2003年には 15億ドルへ，2007年
は 17億ドルまで増加した［MOLISA 2008; Đào Công Hải 2008引用］。2008年に，移住労働者，結婚移
住者，留学生，難民，移民を含め，ベトナムの海外移住者からの送金額が 80億ドルに達し，GDPの





2010: 146–48; Ananta and Arifin 2004: 13］。
表 2　ベトナムにおける新規国内就業者と海外派遣労働者（2001–06年）
（単位：千人）
区分 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
合計 (a) 1,400 1,420 1,525 1,557.5 1,610.6 1,650.8
国内就業 1,364 1,374 1,450 1,490 1,540 1,572
海外派遣 (b) 36 46 75 67.5 70.6 78.8
構成比 (b)/(a) 2.58％ 3.24％ 4.92％ 4.34％ 4.39％ 4.78％
























1回韓国語能力試験が施行された 2006年には，合格率が 65％水準で，2007年以後からは 98％
6) 雇用許可制の実施まで，両国の間でベトナム人労働者に関する問題は以下のような経過をたどった。
2004年 6月，韓国―ベトナムの両国間の労働力派遣の体系的な管理のための了解覚書（MOU）が採決
され，同覚書は 2006年 7月 24日に更新された。同年 8月には，韓国産業人力公団ハノイ支社に初代
の支社長が派遣され，公式に業務が始まった。2005年 12月には韓国―ベトナム政府の間で韓国語能力
試験に関する合意がなされ，2006年 4月に，第 1回韓国語能力試験が実施された。2007年 2月には，




7) 2005年現在，韓国への移動労働が割り当てられている 40の地方（省）は次のようである。Hà Nội, 
Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Hà Tây, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Hải
Phòng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng
Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Tây Ninh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang, Cần Thơ, 
Cà Mau.［“Bạn có muốn đi XKLĐ ở Hàn Quốc?”（貴方は韓国で移住労働者として働きたいのか？），













ンアイン（Đông Anh），ヴィンフック省のヴィエット・ソー（Việt Xô），バクニン（Bắc Ninh）省など
北部ベトナムに位置する 4つの機関は韓国産業人力公団ハノイ支社が管轄している。これら以外には，
ホーチミン市に 2つ，ハイフォン（Hải Phòng）市とゲアン（Nghệ An）省にそれぞれ 1つの機関がある。
表 3　ベトナム国籍の主な在留資格別韓国入国者数（2000–06年） （単位：人）
区分 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
産業
研修生
総計 6,098 1,361 1,836 4,451 3,803 3,817 4,154
男性 3,952 761 1,211 3,556 3,413 3,301 3,753




合計 0 0 0 94 778 8,574 5,689
男性 0 0 0 47 729 7,880 5,319
女性 0 0 0 47 49 694 370
研修
就業
合計 0 2 26 9 9 20 1
男性 0 1 20 7 6 17 1
女性 0 1 6 2 3 3 0
資料：［통게청（統計庁）2008］
表 4 EPSを通じたベトナムから韓国への移住労働者の派遣実績
年 合計 2004 2005 2006 2007 2008（推定）





第 1回 第 2回 第 1回 第 2回 第 1回
受験者数 48,627 9,429 8,127 8,189 8,221 14,661
合格者数 41,607 8） 6,489 5,124 8,077 8,082 13,878





































年 2004 2005 2006 2007 07年 9月まで 08年 9月まで 昨年対比
























ベトナム人 16,492 5,172 2,864 2,715 2,538 722 1,823 658
％ 100.0 31.4 17.4 16.5 15.4 4.4 11.1 4.0
外国人全体 216,006 48,133 42,917 27,856 33,243 16,230 26,850 20,777
％ 100.0 22.3 19.9 12.9 15.4 7.5 12.4 9.6
資料：［출입국・외국인정책본부（出入国・外国人政策本部）2008］
表 8　年齢別不法滞在者数の分布（2008年 9月 30日現在） （単位：人）
合計 ~15 16~20 21~30 31~40 41~50 51~60 61~
ベトナム人 16,492 44 133 7,370 7,145 1,563 201 36
％ 100.0 0.3 0.8 44.7 43.3 9.5 1.2 0.2
外国人全体 216,006 4,885 2,849 48,512 78,690 50,314 17,144 13,612
％ 100.0 2.3 1.3 22.5 36.4 23.3 7.9 6.3
資料：［출입국・외국인정책본부（出入国・外国人政策本部）2008］




外国人労働者全体 556,746 496,580 60,166（58,051） 10.8
産業研修生（D-3） 19,599 2,957 16,642 84.9
研修就職（E-8） 19,776 1,565 18,211 92.1
雇用許可（E-9-2~7） 163,744 154,811 8,933 5.5
小計 203,119（36.5％） 159,333 43,786 21.6
ベトナム人労働者全体 47,055 37,846 9,209（9,207） 19.6
産業研修生D-3） 2,309 31 2,278 98.7
研修就職（E-8） 5,006 86 4,920 98.3
雇用許可（E-9-2~7） 39,543 37,249 2,294 5.8

































































13) 産業研修生（tu nghiệp sinh）制度で韓国での労働力輸出企業として公式に許可されたベトナムの企業
は，全部で 11である。［“Bạn có muốn đi XKLÐ ở Hàn Quốc?” http://www.giaothongvantai.com.vn/Desktop.







































15) “Làng văn hoá Ngọc Trì” http://www.bacninh.gov.vn/Story/VanHoaDuLich/TinTucVanHoa/2007/1/7735.html; 














































































































































































































18) このような認識はよく「ノイティック（nội tích, 内籍）」と呼ばれる［Kleinen 1999; Truong Huyen Chi 
2001; Choi 2007など参照］。
19) ベトナムの近・現代史で行われてきたベトナムにおける国内および海外移住の過程，移住の政治経済





















Cohen 2004; Kandel and Massey 2002］。
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